**A10.**

*Prinzessin Anna (von Ungarn) und Erzherzogin Maria an Ferdinand.*

|  |
| --- |
| *1519 Februar 22. Innsbruck.* |

Fürbitte zugunsten Friedrichs von Caballis.

Intercession on behalf of Friedrich von Caballis.

Lille, Arch. départ. Lettres missives, portf. 41. Moderne, nicht sehr gute Kopie.

Druck: Familienkorrespondenz Bd. 1, Nr. 10, S. 9-10.

Serme princeps, domine sponse et frater charme, salutem et omnis felicitatis continuum incrementum nostrique praecipuam commendationem. Cum ad eorum, qui de nobis bene meriti sunt, honorem et commodum nos aspirare non inconveniens sit et nobilis devota nobis dilecta Paula domina de Firmiano, gubernatrix nostra, tam humiliter tamquea) nos observaverit, ut cognatum suum Fridericum de Coballisb) Serti Vre commendaremus. Et quia ipse in servitiis cesareae olim majestatis foelicissime memorie, domini et patris nostri colendissimi, fidelem et strenuum se exhibuit atque in bello, ut nobis dictum est, capitaneus extiterit, jam vero destitutus domino nescit, ad quem potius refugiat, quod ad Sertem Vram, in cuius servitiis fidam operam ipsum locaturum non dubitamus, idcirco Sertem Vram summopere rogamus, ut eundem nostri intuitu ope et gratia amplecti, et donec ipsa advenerit sibi, ut intentio, quam conditioni sue estimaverit, convenire largiatur locum tenentibus et regentibus hic in Inspruck scribere velit, ut ipse commendationem nostram sibi proficuam et praefata gubernatrix nostra preces suas non vanas fuisse intelligant, in quo Sertas Vra nobis rem gratissimam faciet, cui nos etiam atque etiam commendamus.

Date Inspruck vigesima secunda die februarii anno domini decimo nono.

E. S. V. fidissime

Anna regina etc. c)

Maria regina etc. c)

Die Form des Namens Cobaltis ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Lesefehler des flüchtigen Kopisten und ist in Caballis aufzulösen. Bei Burgklechner, Tyrolischer Adler, 2. Teil (Wien, St.-A.) erscheint als zweite Gattin des Niklas Herrn von Firmian an der Etsch eine Paula de Caballis, offenbar die obgenannte Paula domina de Firmiano.

a) folgt ein unleserliches Wort, vielleicht afflicte.

b) eigentlich Cobaltis.

c) vermerkt manu propria.